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A lfredo T eixeira *

a adolescencia e a
juventude como culturas
os quadros sociais
da experiencia
A atengao a sociedade e aos seus novos dinam ism os foi
sempre um a preocupagao que o P . Torres N eiv a an alisav a
n a perspectiva d a missao d a Igreja. O autor deste artigo vem
ajudarm os a compreender melhor a adolescencia e a juventude
como campos de m issao .

Depois da emergencia da «juventude» como movimento social
e cultural, nos anos 60, fala-se hoje de «cultura adolescente». Esta
emergencia e acompanhada por um multiplicagao de interesses disciplinares. Depois da psiquiatria e da psicologia (estudos com mais de
um seculo), e a vez da sociologia e da antropologia se interessar pela
adolescencia (estudos com pouco mais de trinta anos), sobretudo, no
terreno especffico dos 12-15 anos.
O interesse das ciencias sociais por uma determina da classe de
idade desenvolve-se na medida em que essas idades deixam de ser vis
tas apenas marcadores cnticos de passagem, mas se constituem como
culturas. Esta transformagao tern uma relagao directa com os percursos de autonomizagao. Assim a «juventude» e as «culturas juvenis»
ganharam essa relevancia na medida em que essa experiencia social se
alongou no tempo e adquiriu um estatuto de semi-independencia.
As novas adolescencias caracterizam-se pela experiencia de uma
conjuga^ao que nao teve, ate agora, os mesmos contomos: por um
lado, uma forte autonomia (na gestao das suas relagoes e do seu tem
po), por outro, uma total dependencia material do mundo dos adultos
*Alfredo Teixeira, Mestre em Teologia (U C P ) e D outor em A ntropologia (ISC T E ),
Professor e Investigador no Centro de Estudos de Religioes e C ulturas da U niversidade
Catolica Portuguesa.
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(e necessario aqui distinguir autonomia e independencia). E esta autonomia sem independencia que tende a remodelar profundamente o
papel dos pais, da famflia e das instituigoes de socializagao.
A reflexao que aqui se propoe parte da identificagao dos tragos
caracterizadores do que se possa designar de cultura adolescente, observando como at se configura uma determinada imagem de si, uma
certa relagao com o mundo (na sua complexidade) e uma forma de
construir o vinculo social. Estes pressupostos sao essenciais para a
compreensao da forma como nas novas adolescencias se pode construir a experiencia da confianga. A possibilidade de desenvolvimento
dessa experiencia de confianga e, nesta perspectiva, o substrato humano decisivo para uma abertura ao acto de crer.
Novas adolescencias, novas sociabilidades
Os estudos mais recentes, no campo das ciencias sociais, falam
de «novas adolescencias». Pressente-se que se passa nesta idade da
vida algo de semelhante ao que se identificou nos anos 80 e 90 no
contexto da juventude: uma ampla mutagao das condigoes sociais que
funcionavam como marcadores da identidade dos jovens adultos. No
caso, da adolescencia, propoem-se aqui quatro eixos de analise:
a) O efeito de precocidade
Este e dos tragos mais conhecidos das «novas adolescencias. Por
via da hipenestimulagao propria da nossa cultura, os efeitos proprios
da adolescencia tern sido antecipados. A multiplicagao de possibilida'
des comunicativas, a disseminagao de culturas visuais, a dilatagao do
tempo «entre'eles», entre outros, sao factores decisivos nessa expert
encia de antecipagao. O resultado e a amalgama provocada pelas veb'
cidades diferentes dos diferentes niveis da construgao da sua identidade (cf. Ramos, 2002).
A sexualidade e, provavelmente, o substrato antropologico mais
identificador da experiencia social da adolescencia nas culturas (estamos na zona de maior persistencia na identificagao desta idade da
vida). No entanto passou-se de uma sociedade em que a puberdade
“Os lugares
estava associada aO acesso as condigoes proprias para o exercicio da
eclesiais da
parentalidade (marcador do mundo dos adultos, ritos de passagem,
proposta de fe aos atribuigao de estatuto, etc.) para uma situagao em que a puberdade
adolescentes
passou ser percebida como direito ao livre acesso ao prazer relqcional e
enfrentarao
sexual. As praticas e representagoes relativas as relagoes amorosas e as
muitas dificulda- experiencias sexuais constituem-se como um dos laboratories desta
des se ignorarem precocidade (cf. Monnot, 2009).
que esse universo
Os lugares eclesiais da proposta de fe aos adolescentes enfrenta^
e determinante
rao muitas dificuldades se ignorarem que esse universo e determinante
dos seus imagina- dos seus imaginarios. Ignorar isso e nao ter em conta que o corpo e,
rios.”
neles, de forma ainda mais determinante, um lugar de acesso a experb
encia do mundo e ao estabelecimento do lago social. Assim, nos con'
“Por via da
hiper-estimulagao
propria da nossa
cultura, os efeitos
proprios da
adolescencia tern
sido antecipados.”
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textos de transmissao crente, toma-se necessario compreender a «fe
dos corpos», ou seja, valorizar a experiencia do corpo como lugar de
abertura a mensagem crista (cf. Teixeira, 2005).
b) A valorizagao da imagem de si
Na cultura adolescente, a construgao da afirmagao individual e
grupal faz-se por via da identificagao de um «estilo»: postura, indumentaria, gosto, expressividades, etc. «Ter um estilo», tornou-se obrigatorio. Mas nao se trata necessariamente de um estilo contra-cultural
como aconteceu com a emergencia das culturas juvenis na primeira
metade do seculo XX (cf. Parsons 1942). Neste caso, esse estilo, mesmo se construido a partir da comunicagao entre pares, usa os ingredientes da cultura de consumo e de massas que invade o nosso quotidiano - o mercado e determinante.
A multiplicagao da industria dos produtos dirigidos aos adolescentes e jovens adultos abre um largo campo de escolha, permitindo a
construgao de multiplos codigos de identificagao/distingao - o objecti
ve e construir um «estilo». Sem isto o adolescente fica exposto ao ridiculo na sua rede de relagoes: paradoxalmente, para se ter uma identi- “paradoxalmente,
para se ter uma
dade pessoal e necessario, antes de mais, ser-se como os outros.
identidade
Dir-se-ia que o peso da normatividade passou dos pais para os pares
pessoal
e necessa
(cf. Singly, 2006).
rio,
antes
de mais,
Este trago esta muito vinculado a propria dinamica de organizaser-se
como
os
gao das pertengas. Esta cultura adolescente encontra-se fundada sobre
outros.
i
0 valor central da amizade. Por isso, a construgao de uma imagem de si
e ao mesmo tempo inclusiva (dos semelhantes) e exclusiva (dos diferentes) - veremos como isto e pertinente nas questoes de genero na
adolescencia.
Neste contexto, deve sublinhar-se que a cultura adolescente
nao se exprime tanto no combate contra a cultura dos adultos, mas
sobretudo em trajectories de indiferenga. Os professores - enquanto
adultos na escola - constituem o grupo que mais soffe o impacto desta
indiferenga. Numa sociedade em que estas culturas, adolescente e juvenil, se desenvolvem com grande autonomia em relagao ao mundo
dos adultos, e na escola que este encontro se toma inevitavel - encontro, que em tal situagao, pode ser descrito como um «choque cultural».
De um lado as culturas adolescentes e juvenis marcadas pelo continuo
da relagao, pelo bricolage das ideias, pela imersao no fluxo da informagao, pelo hiper-texto, etc.; do outro, a cultura escolar marcada pela
transmissao cultural (a ordem do recebido) de um patrimonio de saberes e de saber-fazer (cf. Vieira, org., 2007).1
1 N esta perspectivei, note-se como nos inqueritos intem acionais, que permitem um a
leitura com parada das atitudes dos europeus face aos valores, ja se percebe um a
extraordindria erosao dos sentimentos de pertenga territorial dos jovens europeus
(identificagdes nacionais ou supra-nacionais). De um a form a geral, podemos dizer que
se privilegia o que e proximo, sem elhante; que se prefere o que e concreto ao que e
abstracto.
missao espiritana
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c) U m a sociabilidade especifica: cultura relacional.
O «estilo» ganha sentido na medida em que se toma expressao
de pertenga a um grupo, a uma comunidade de trocas, a uma subcultura. Na adolescencia, isto pode tornar-se o lugar de afirmagao pela
distingao, por vezes estigmatizadora e agressiva.
Mas esta afirmagao por via da distingao e acompanhada por um
trago de sociabilidade determinante: a hiper-valorizagao das relagoes
“ Trata-se de uma entre pares. Trata-se de uma adolescencia relacional e que cultiva uma
adolescencia
adolescencia relacional (cf. Bidart, 1997; Singly, 2006): o poder de
relacional:
constituir uma rede de amigos e inserir-se nela comunicativamente
o poder de
sem controlo parental. A identidade do adolescente e definida, hoje,
constituir uma
pelo circulo de amigos. A escolha das actividades que preenchem o seu
rede de amigos e quotidiano e precedida de escolhas relacionais: e mais importante «esinserir-se nela
tar com» do que «fazer com». Isto contrasta com o que conheciamos
comunicativada adolescencia, a partir da sociologia dos anos 60. A sociologia mosmente sem
trava uma adolescencia muito colada a modelos estereotipados e socontrolo parencializada privilegiadamente a partir de actividades colectivas - do tipo
ta ll
«movimento juvenil». Esses ideais foram substituidos pelo investimento numa rede electiva de amigos.
As relagoes entre pares, nesta idade da vida, alimentam-se de
narrativas comuns que vao fornecer os materials essenciais a comumcagao. Trata-se de uma sociabilidade performativa, narrativa, continua e em rede. A rede de amigos e o «capital social» mais importante
para um adolescente - o correspondente ao prestigio social no mundo
dos adultos. Deve dizer-se que, neste caso, o «capital social» e essencialmente um «capital» relacional».
Aqui sao cruciais as recentes transformagoes no dominio das
tecnologias da comunicagao. O sentido de miniaturizagao e portabilidade destas tecnologias vai permitir a aproximagao destas relagoes ao
patamar do «contmuo». Esta dimensao do continuo informacionalrelacional e aquilo que e verdadeiramente novo, neste contexto (cf.
Metton-Gayon, 2009; Livingstone, 2002).
Qualquer visao sobre a nossa actualidade implica a identificagao
das consequencias culturais do desenvolvimento das formas de cornunicagao em rede, acentradas, desterritorializadas, em tempo real, comunicagao que permite nao so chegar a informagao, por via do hipertexto, mas tambem recria-la sem as mediagoes hierarquicas que antes
conheciamos. A leitura destas formas de comunicagao em rede nao
pode resumir-se, de resto, na ideia de uma globalizagao homogeneizadora da cultura. De facto, estes meios facilitaram a libertagao das diferengas, a criagao de um mundo em que cada vez mais individuos querem tomar a palavra - mesmo se se distanciam das formas polfticas
1Provavelm ente, a escola estard a p assar pelo que passou a fam ilia. Se a escola concorreu
com a fam ilia, a escola sofre hoje um a forte concorrencia de outras redes de socializagdo.
Fam ilia e escola estao no mesmo circuito do longo curso do enfraquecimento do processo
de transm issao cultural - enfraquecido, antes de m ais, porque fragm entado.
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institucionais que conhecfamos. As mais recentes plataformas de co
municagao, a que acedemos na ou pela Internet, mostraram-nos um
pluriverso de pequenas narrativas, onde, paradoxalmente, os meios
que promovem um certo desenraizamento cultural sao os mesmos que
dao novas oportunidades aos «dialectos» locals.
As tecnologias da informagao e da comunicagao beneficiam das
tendencias persistentes de miniaturizagao dos meios. Cada vez mais pequenos e sempre mais capazes, os meios favorecem a portabilidade e a
individualizagao. Respondendo a uma cultura da mobilidade - os indi- “Respondendo a
uma cultura da
viduos nao se definem pelas suas posigoes, mas pelos seus itinerarios
mobilidade”
as novas tecnologias quotidianizadas permitem a reconstrugao de novas
“as novas
redes sociais que nao se deixam explicar pelos contratos sociais que
tecnologias
alimentaram a modemidade social - por isso, algumas instituigoes de
quotidianizadas
tipo associativo veem dissolver-se o terreno que sempre pisaram.
permitem a
O sociologo Michel Maffesoli teve a necessidade de forjar um
termo - «socialidade» para identificar as novas formas de criagao de reconstrugao de
novas redes
comunidade, distinguindo-as dos regimes de sociabilidade que edificasociais”
ram as sociedades modemas - classes sociais, profissoes, associagoes,
etc. (cf. Maffesoli, 2000). A socialidade descreve, nesta optica, os lagos
“A socialidade
sociais que se estabelecem de forma ludica, privilegiando as dimensoes
afectivas, a comunhao de interesses, as formas de certificagao mutua. descreve os lagos
sociais que se
Trata-se de comunidades «sem vizinhanga». Mas a inviabilidade do terestabelecem de
ritorio fisico e acompanhada pela oportunidade de construgao de novas
forma ludica,
redes criadoras de territorios simbolicos. Pode assim falar-se de uma era
privilegiando as
da conectividade, uma vez que, neste novo cenario, «estar ligado» e o
dimensoes
imperativo maior. O individuo redefine-se socialmente num fluxo conafectivas, a
tinuo de informagao - esta experiencia do «continuo» sera, provaveb
comunhao de
mente, uma das caracterfsticas mais determinantes desta socialidade.
interesses, as
Os adolescentes tornaram-se especialistas no uso de determinaformas de
das tecnologias da informagao e da comunicagao (sincrona e assincro'
certificagao
na): Mensager (comunicagao sincrona), Blog, comunicagao movel, as
mutua. 1
novas plataformas gestoras de redes sociais —e ai que a «cena social» da
adolescencia encontra, na virtualidade interactiva, o terreno da sua
plena expansao. Essas plataformas sao usadas sem controlo parental,
sao extraordinarios facilitadores da circulagao e validagao da informagao entre pares, comunicagao que nao depende do estatuto do locutor
(autoridade) e se diferencia a partir da construgao de codigos proprios.
Estes meios permitiram o desenvolvimento de uma cultura autocentrada (este autocentramento e, tambem, um lugar de muitos riscos).
Note-se que muita da presenga do adolescente no habitat familiar e
uma cO'presenga: e ele e as suas relagoes (no ecra, no telemovel, etc.).
Todos os estudos mostram que os adolescentes passam cada vez mais
tempo «entre eles» e cada vez menos num quadro de interacgao fami
liar (ja antes a dilatagao da escolaridade tinha sido conseguida em detrimento do tempo familiar) - cf. Neyrand, 2009; Glevarec, 2005.
Os itinerarios da adolescencia tern sido marcados por novas for
mas de autonomizagao (nao independencia) em relagao a familia, primissao espiritana
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“Este entre-si (ou
entre-eles)
autocentrado e
determinado
assim, como se
explicou por essa
nova qualidade
da comunicagao:
o contmuo. Esta
nova qualidade
da comunicagao e
o suporte de uma
importante
mutagao cultu
ral.”

meiro atraves da escola, depois atraves de formas de socializagao centradas na integragao em grupos de pares. A sociologia mostrou que o
prolongamento escolar e a extensao do universo de intervengao da
Escola desempenharam um papel fundamental neste tipo de socializa
gao. As criangas e adolescentes passaram a estar menos tempo com a
familia e mais tempo na escola. Esta socializagao escolar favoreceu o
estabelecimento de lagos sociais por classes de idade, por afinidades de
gosto, por estilos de apresentagao publica (ou ate estilos de vida)}
E em torno das relagoes com os seus pares que os adolescentes e
jovens constroem, preponderantemente, o seu sistema de valores, em
particular o justo e o verdadeiro. Ha pouca disponibiliade para uma
concepgao essencialista de moral ou para apropriagao de uma nogao
recebida de dever: e na interacgao quotidiana que se vao construindo
as regras do saber-viver.
Este entre-si (ou entre-eles) autocentrado e determinado assim,
como se explicou por essa nova qualidade da comunicagao: o continuo. Esta nova qualidade da comunicagao e o suporte de uma importante mutagao cultural. E esta qualidade que faz da adolescencia uma
«cultura» (ja nao no sentido de Parsons), na medida em que a desprende dos constrangimentos da sua localizagao. Ela desenvolve-se para
alem da escola e da familia, e de outras instituigoes de transmissao e
socializagao como as Igrejas.
d) A partilha das emogoes.
'A
A comunicagao adolescente assenta sobretudo na linguagem das
emogoes: a partilha das emogoes, dos delirios, dos riscos, constitui uma
comunidade afectiva. Talvez seja este o trago que, em todo o caso, permite novas reconfiguragoes da relagao dos adolescentes com o espagotempo familiar, uma vez que esta dimensao afectiva da expressao de si
se tomou tambem muito importante nas culturas familiares (em parti
cular. expressoes mais comuns da conjugalidade) - a valorizagao da familia como espago-tempo de afectos. Isto ajuda a explicar porque e que
a tal cultura adolescente autocentrada nao se exprime, como as cultu
ras juvenis antecedentes, em expressoes de forte contraste geracional e
de vincado recorte anti-institucional. Mesmo na escola, encontramos
estes adolescentes em itineraries de afirmagao das expressoes proprias
da sua cultura, de reivindicagao do seu papel de actores nas instituigoes,
e nao tanto nas trajectorias de contestagao proprias das culturas escolares de algumas decadas atras (cf. Pasquier, 2005).
Mas estas expressoes sao muito diversas, tratando-se do mundo
dos rapazes (o jogo) ou das raparigas (a vida sentimental). Os estudos
mostram que, por esta via, se tern reforgado as clivagens de genero e as
praticas monosexuadas. A concorrencia entre estilos e interesses expri
me-se de forma sexuada. Esta concorrencia, na sua expressao sexuada,
ao contrario do que se poderia pensar endureceu-se, nas ultimas decadas. Os rapazes ridicularizam a cultura feminina da sentimentalidade, as
raparigas a bogalidade desastrada dos rapazes. Ou seja, os estereotipos de
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genero na adolescencia nao se esbateram, reconfiguram-se (na cultura
escolar, isso tem conduzido a uma certa naturalizagao do insucesso escolar entre os rapazes e a uma valorizagao dos resultados escolares por
parte das raparigas) - cf. Monnot, 2009; Lemel & Roudet, dir., 1999.
N o horizonte das culturas juvenis
Muitos dos aspectos antes identificados radicalizam-se nas trajectorias de afirmagao dos jovens adultos. Aqui foi possfvel identificar ja
ha mais tempo uma cultura especifica. Uma cultura que resulta de arm
plas transformagoes quando a chegada a idade adulta. Uma das alteragoes maiores diz respeito, de facto, aos modelos de passagem e integragao. Os percursos que costumavam organizar a passagem a idade adulta
eram mais ou menos previsiveis. Em virtude das transformagoes que o
mundo do trabalho soffe (os jovens estao entre as primeiras vitimas),
essas transigoes prolongam-se no tempo, e sao afectadas pela imprevisibilidade e pelo risco. O facto dessa integragao na vida adulta nao se
desenrolar segundo um conjunto de itinerarios mais ou menos esperados gera a incerteza. Este regime de incerteza vai provocando diferentes
estrategias adaptativas. Seguindo a expressao feliz do sociologo portugues, Jose Machado Pais, podemos dizer que os jovens nao vao tendo
outro remedio senao o de se transformarem especialistas praticos em
lidar com a incerteza (cf. Pais, 1993; Pais & Ferreira, org., 2010).
“Os rituais
Os rituais emancipatorios proprios da afirmagao identitaria das
emancipatorios
geragoes assumem hoje formas muito diversificadas. Frequentemente
proprios da
constituem uma cultura marcada pela pratica do excesso, do risco e da
afirmagao
transgressao. As expressoes sao varias, desde os desportos radicais ao
identitaria
das
piercing, da apresentagao de si atraves do vestuario a definigao de ter
geragoes
assumem
ritories musicais, no extremo, do consumo de drogas a certas formas de
criminalidade a ele associadas. Os sociologos das culturas juvenis cha- hoje formas muito
diversificadas.”
mam-lhe culturas performativas, que exprimem sobretudo em praticas
ludicas, conviviais e de lazer.
“Os sociologos
Hoje, a transigao para a idade adulta pode prolongar-se no tempo
das culturas
e pode conhecer retrocessos (e para este facto que aponta a expressao
juvenis
chamam“geragao yo-yo”). As transigoes que parecem consolidadas atraves dos
lhe
culturas
seus indicadores habituais — o trabalho, o casamento, a nova casa —
performativas,
sao frequentemente reversiveis. Volta-se atras porque aconteceu o deque exprimem
semprego, veio o divorcio; frequentemente regressa-se a casa dos pais
sobretudo em
ou a condigao estudantil. Repetem-se depois novas entradas nos quapraticas
ludicas,
dros sociais da vida adulta. Hoje, boa parte dos adolescentes tem como
conviviais
e de
referenda, nao uma familia onde os indicadores estaveis e irreversiveis
lazer.”
da passagem pelas idades da vida estao presentes, mas uma familia de
pais separados, entretanto regressados ao terreno da experimentagao
amorosa - e essa a aventura que os proprios filhos estao a iniciar.
Este quadro social influencia a forma como se constroem os valores Nas sociedades camponesas, os modos de identificagao social valorizavam o sacrificio, o adiamento ou renuncia a prazeres, a preparagao
tnisstio espiritana
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laboriosa e defensiva de um futuro muitas vezes ameagador. No mundo
urbano, e em particular nas culturas juvenis, o valor da realizagao pessoal e essencial. Valoriza-se pouco o sacrificio individual em nome de
um valor futuro. O proprio trabalho e ffequentemente valorizado pelo
prazer que dele se retira enquanto realizagao do individuo. Os jovens
marcados por esta cultura estao menos dispostos a adiamentos daquilo
que consideram poder ser a sua felicidade. Nao e por acaso que, a partir
do acompanhamento de alguns exemplos de actividade de pastoral juvenil intra-paroquial, se descobre facilmente que o tema das relagoes
sexuais pre-matrimoniais e um assunto de dificil negociagao entre os
“A prioridade
formadores e os jovens que participam nos diversos grupos.
desta ordem de
A prioridade desta ordem de valores, marcada por um certo invalores, marcada dividualismo e pragmatismo, e tambem a razao de um certo cepticismo
por um certo
face as instituigoes marcadas pelo desfgnio de projectar o futuro e
individualismo e construir a colectividade. Neste dommio, a mesma desconfianga pode
pragmatismo, e
afectar a relagao destes jovens com as Igrejas, os partidos politicos, os
tambem a razao
sindicatos e outras instituigoes politicas. Talvez por isso nao seja dificil
de um certo
encontrar jovens catolicos muito empenhados em certas dinamicas
cepticismo face as grupais, na partilha de uma certa espiritualidade, mas completamente
instituigoes
desinteressados perante os sinais tradicionais de pertenga a comunidamarcadas pelo
de catolica, como a missa dominical. Aqueles que trabalham na evandesignio de
gelizagao com os mais jovens vivem muitas hesitagoes entre a urgencia
projectar o futuro de encontrar formas mais ageis de identificagao religiosa e a dificuldae construir a
de de desenhar um novo rosto para as formas tradicionais de construcolectividade.”
gao da comunidade crente como colectividade local.
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